














　This study is an attempt to unravel social messages in Yekl: A Tale of the New York Ghetto 
(1896), the first English novel by the Jewish writer Abraham Cahan.  In opposition to the 
prevailing ideas of total assimilation, Cahan proposed to view immigrants from the Old World as a 
heterogeneous “hodgepodge.”  The novel’s working-class protagonist changes his name from the 
Jewish “Yekl” to “Jake” and boasts of having become a real “Yankee.”  However, Jake’s failure 
becomes apparent when we focus on the clumsy way in which he handles the English language as 
well as his excessive self-consciousness and pre-occupation with being a male.  For Jake, acquiring 
manhood is the shortest and surest way to becoming an American.  Ironically enough, such thinking 
prevents the renewal of his self because it only bolsters the old, patriarchal ways of thinking that 
had been part of him from his days in Russia.  Thus, by recounting Jake’s miserable life with his 
newly-arrived Jewish wife Gitl, a marriage that ends eventually in divorce, Cahan suggests the 
impossibility of the assimilation of the Jewish people.  Nevertheless, we should remember that the 
author portrays immigration in a positive light as well by depicting Gitl’s remarriage with a modest 
Jewish worker who cannot adapt to the gender standards of either Russia or America.  Through such 













































  1） Ronald Takaki, A Different Mirror (Boston: Little, Brown, 1993) ch.11 “Between ‘Two Endless Days’: The 
Continuous Journey to the Promised Land” pp.277-310を参照。
溶けきらない移民たち　― エイブラハム・カーハン『イェクル』における同化・言語・ジェンダー ― 87






























  2） 多言語テクストとしてのYeklに光を当てる最近の重要な試みとしては，まず，Hana Wirth-Nesher, Call 
It English: The Languages of Jewish American Literature (Princeton University Press) の第２章 “‘I like to 
shpeak plain, shee?  Dot’sh a kin’ a man I am!’: Speech, Dialect, and Realism: Abraham Cahan” pp.32-51. が挙
げられる。また， Werner Sollors, ed. Multilingual America: Transnationalism, Ethnicity, and the Languages of 
American Literature (A Longfellow Institute Book: New York University Press)では，Part III “Yekl and Hyde: 
Different Language Versions of the ‘Same’ Text”という項目が立てられ，Avita Taubenfeldの論考“Only an ‘L’: 
Linguistic Borders and the Immigrant Author in Abraham Cahan’s Yekl and Yankel der Yankee”が収められて
いる(pp.144-65)。
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である。この地域に住む多様な貧民の姿を写真と文章で紹介したJacob A. RiisのHow the 




























  3） Jacob A. Riis, How the Other Half Lives: Studies among the Tenement Life in New York. （1890. New York: St. 
Martin’s, 1996）. pp.138-48.
  4） Riisの著作とYeklとを比較する類似の研究として，Cahanの作品を同時代に流行したボードヴィル演劇
との繋がりから探ろうとするMerle L. Bachman, Recovering  “Yiddishland”: Threshold Moments in American 
Literature （Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2008）における解釈がある。pp.53-58参照。
  5） 親方のいない間に労働者たちが無駄話で長々と時間を費やす設定は，Yeklに先立って1895年に雑誌掲
載された短編“A Sweatshop Romance” (1898年の短編集The Imported Bridegroom and Other Storiesに所収)
にも見られる。
  6） 本稿におけるテクストは，Abraham Cahan, Yekl and The Imported Bridegroom and Other Stories of Yiddish 
New York (New York: Dover Publications, 1970)を使用する。本文の括弧内の数字はすべてこのDover版
に拠るものである。 












この室内での働き手たちの描写は，興味深いことに，次章“The New York Ghetto”にお
けるロウアーイーストサイドを行き交う人々の描写へと引き継がれていく。ここではま
ず，作業場での仕事を終えて，Suffork Streetにあるダンス教室に向かう主人公ジェイク
の目を通して，場末の街の情景が以下のように描かれる。“He had to pick and nudge his 
way through dense swarms of bedraggled half-naked humanity; past garbage barrels rearing their 
overflowing contents in sickening piles, and lining the streets in malicious suggestions of rows of 
trees; underneath tiers and tiers of fire escapes, barricaded and festooned mattresses, pillows, and 
featherbeds not yet gathered for the night.” (13. 下線は引用者による)　ゴミがうず高く積まれ
ている樽。様々な洗濯物のかけられた避難梯子。そしてとりわけ下線で示したように，薄













[…] —in fine, people with all sorts of antecedents, tastes, habits, inclinations, and speaking 
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all sorts of subdialects of the same jargon, thrown pell-mell into one social caldron—a human 
hodgepodge with its component parts changed but not yet fused into one homogeneous whole.　
(14)


























commiseration for his former self” 12)を抱くばかりである。ユダヤ人に特徴的な口髭も剃り
落としたジェイクは，すっかり「ヤンキー」になった自分を他の働き手に誇示している。7） 



























クはこう言い放つ。“Do you mean to tell me that a moujik understands how to fight?  A disease 
he does!  He only knows how to strike like a bear [Jake adapted his voice and gesticulation to the 
idea of clumsiness], an’ dot’sh ull !  What does he care where his paw will strike land, so he strikes. 














との会話は，お互いを猿呼ばわりする（“An’ you are a monkey from monkeyland”; “You are 
a monkey you’self” 19）軽口の応酬が印象的であるが，そのなかでジェイクはこんな虚勢
を張っている。“By gum, Jaw!  Vot you take me for?  Ven I shay I ashk, I ashk.  You knaw I don’t 


















“Can’t you see?” he [=Bernstein] interposed, with an air of assumed gravity as he turned to 
Jake’s opponent, “America is an educated country, so they won’t even break bones without 
grammar.  They tear each other’s sides according to ‘right and left,*’ you know.”  This was the 
thrust at Jake’s right-hander’s and left-hander’s, which had interfered with Bernstein’s reading. 
“Nevertheless,” the latter proceeded, when the outburst of laughter which greeted his witticism 
had subsided, “I do think that a burly Russian peasant would, without a bit of grammar, crunch 


















































  “Don’  bee ’fraid.  Gu rigt aheat an’ getch you partner!” Jake went on yelling right and left. 
“Don’ be ’shamed, Mish Cohen.  Dansh mit dot gentlemarn!” he said, as he unceremoniously 
encircled Miss Cohen’s waist with “dot gentlemarn’s” arm.  “Cholly! vot’s de madder mitch 
you ?  You do hop like a Cossack, as true as I am a Jew,” he added, indulging in a momentary 
lapse into Yiddish.  English was the official language of the academy, where it was broken and 
mispronounced in as many different ways as there were Yiddish dialects represented in that 
institution.  “Dot’sh de vay, look!”  With which Jake seized from Charley a lanky fourteen-year-
old Miss Jacobs, and proceeded to set an example of correct waltzing, much to the unconcealed 
delight of the girl, who let her head rest on his breast with an air of reverential gratitude and bliss, 
and to the embarrassment of her cavalier, who looked at the evolutions of Jake’s feet without 
























































ルを，ジェイクはこう言って叱りつける。“Can’t you say veenda?” he had growled.  “What a 
peasant head!  Other greenhornsh learn to speak American shtyle very fast; and she—one might tell 















この場面に着目して，“one of Yekl’s rare moments of clarity, a momentary resolution to reform 
and fulfill his obligations to Gitl, was attended by Old World memories of ‘the Hebrew words of the 











  8） Matthew Frye Jacobson, Special Sorrows: The Diasporic Imagination of Irish, Polish, and Jewish Immigrants in 
the United States (Berkeley: University of California Press, 2002) p.103.































が次のように言って励ますのである。“[…] And in the meantime stop crying.  A husband hates 
  9） CahanとHowellsの交友，およびYekl出版の経緯については，Jules Chametzky, From the Ghetto: The 
Fiction of Abraham Cahan (Amherst: The University of Massachusetts Press, 1977) ch4. “Cultural Interaction: 
Yekl and Howells”を参照のこと(pp.57-74)。Howellsはエッセイ“New York Low Life in Fiction”(1896
年)において，Stephen CraneのMaggieとCahanのYeklとを並べ，後者の人間観察の深さやユーモアの
特質について称賛している。William Dean Howells, Selected Literary Criticism, Volume II: 1886-1897, 
(Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1993) pp.274-78.
10） この点に関してはWirth-Nesherも，Call It Englishにおいて僅かながら触れている。p.39参照。
里　内　克　巳98
a sniveller for a wife.  You know the story of Jacob and Leah, as it stands written in the Holy Five 
Books, don’t you?  Her eyes became red with weeping, and Jacob, our father, did not care for her 


























て望んでいない。なぜなら，「家庭を司る長であり，有望なる息子の父親」“the head of a 
















































アメリカの大統領になるかな(“I tell ye he is growing to be Presdent ’Nited States” ），と下宿人
のチャーリーが冗談めかして言うと，ジェイクはいきりたって怒鳴りつける。“Greenhorn 




































“His [=Bernstein] reserved manner, if not his superior education, held Bernstein’s shopmates at a 
respectful distance from him, and, as a rule, rendered him proof against their badinage, although 
behind his back they would indulge an occasional joke on his inferiority as a workman, and—while 
they are at it—on his dyspepsia, his books, and staid, methodical habits. (48) バーンシュタイン
の何がいけないのかを列挙する際，ダッシュ記号で挿入されている箇所が示すように，上
品な語り手は言いよどんで消化不良(dyspepsia)云々と続けるのだが，要するにここで労働
者たちは，バーンシュタインが性的不能だ，女を悦ばせる手練手管を知らない朴念仁だ，
と陰口をたたいているのである。そんな彼は，不特定多数の女性と上手につきあい楽しま
せることのできるジェイクと好対照を成す。
　だがその代わりバーンシュタインは，ジェイクのように女性に対して「家父長」として
のいかつい顔を見せることもない。だからこそ作者カーハンは物語の最後で，ジェイクと
離婚したギトルの新たなパートナーとしてこの男性をほのめかすのである(88-89)。そこ
に至るまでにはいくつか伏線が張られている。一つだけ挙げれば物語の中盤で，ユダヤ的
な風貌が抜けきらないギトルがジェイクに嫌悪され，意気消沈する姿を目にしたバーンシ
ュタインが，あなたはとても綺麗なご婦人ですよと話しかけ，慰める場面がある(54)。彼
がギトルに対して控え目な好意を示すこのくだりでは，ユダヤ性を十分に残したバーンシ
ュタインの方が，アメリカ人らしくありたいと「男」を振りまわすジェイクよりも，すぐ
後でカヴァルスキー夫人言うところの「レディー・ファースト」(“ladas foist” 56)の精神
に則っている点で，かえってアメリカ人らしくなっているようにも見える。
　アフリカ系知識人W.E.B. Du Boisの有名な言葉を借用するならば，ユダヤ人であること
と，アメリカ人であることとの齟齬から生じる「二重意識」(double-consciousness)をあえ
て自覚しつつ生きていくことを選択し，それに成功しているようであるのがバーンシュタ
インという人物だと言える。ほぼ20年後に書かれることになる大作『デイヴィッド・レヴ
ィンスキーの向上』は，合衆国の資本主義と競争原理を信奉して社会的に上昇していく主
人公が，心を許し合える女性の配偶者を遂に見つけることなく老年を迎え，ありえたかも
しれないもう一人の自分に思いを馳せるところで締めくくられるが，カーハンの英語作家
としての最初期に書かれた『イェクル』にこそ，このもう一人のデイヴィッドの姿がお
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ぼろにではあっても書き込まれているのを見落としてはならない。12）ラビであるバーン
シュタインが，正規の教育を受けず離婚という傷もついたギトルと結ばれるという可能性
は，カヴァルスキー夫人も結末近くで指摘するように，古い因習の残るロシアではありえ
ず，新天地のアメリカにおいて初めて成立する(88)。この男女の組み合わせを通して作者
は，ユダヤ人がアメリカ人になることが「望ましい」し「可能」でもあるような条件を探
ろうとしている。主人公ジェイクの哀れな末路が，ユダヤ人はどこに行ってもユダヤ人の
ままであり続けるという命題を反面教師のような形で提示するとすれば，それと並べられ
たもうひとつの結末を通してカーハンは，古くから馴染んできた世界から身を引き離され
るという移民体験によってこそ，ユダヤ人はよりユダヤ人らしく，そしてより人間らしく
生きることもできるのだという展望を示したのである。
12） 若いユダヤ人夫妻が貧しさをしのぐために未婚男性を下宿人にするが，この男が夫人と性的な関係を
取り結ぶようになる，という趣向をカーハンはしばしば使う。これは『イェクル』のバーンシュタイ
ンとギトルを起点とし，短編“Circumstances”（初出は1897年）のDalskyとTatyanaを経由して，『デイ
ヴィッド・レヴィンスキーの向上』におけるDavidとDoraとの関係に至る。だがこの系譜のなかでは，
描かれる男女関係がよりスキャンダラスな性質を帯びていくことには注意が必要である。バーンシュ
タインとデイヴィッドが連続性を持ちながらも，本質的にそれぞれ異なる人物像であると言えるひと
つの証左がここにある。
